



























˙ w ˙ w
„
„
˙ w ˙ w
„
„




5 Ó .˙ œ ˙ .˙ œ
Ze ﬁ ro, Ze ﬁ
„
˙ w ˙ w
w ∑ ∑
ro,
Ó .˙ œ ˙ .˙ œa
Ze ﬁ ro tor
˙ w ˙ w
Ó .˙ œ ˙ .˙ œ
Ze ﬁ ro, Ze ﬁ
w ∑ ∑
na,
˙ w ˙ w
w ∑ ∑
ro,
Ó .˙ œ ˙ w
Ze ﬁ ro tor
˙ w ˙ w
Ó .˙ œ ˙ .˙ œ#
Ze ﬁ ro, Ze ﬁ
w ∑ ∑
na,
˙ w ˙ w
- - - - - - - - - - - -





˙ Ó ∑ ∑
ro,
Ó .˙ œ# ˙ w
Ze ﬁ ro tor
˙ w ˙ w
Ó w ˙ .˙ œ
tor na, Ze ﬁ
w ∑ ∑
na,
˙ w ˙ w
w ∑ ∑
ro,
Ó w ˙ w
tor na, tor
˙ w ˙ w
Ó w ˙ .˙ œ
tor na, Ze ﬁ
w ∑ ∑
na
˙ w ˙ w
˙ ˙ w w
ro, Ze
Ó ˙ w w
Ze
˙ w ˙ w
- - - - - - - - - -






˙ w ˙ w
w ˙ ˙ w
ﬁ ro, tor
w ˙ ˙ .˙ œa
ﬁ ro tor
˙ w ˙ w
˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
na e di so
w ∑ ∑
na
˙ w ˙ w
˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙
a viOac cen ti,
„
˙ w ˙ w
„
œ œ œ œ# œ œ œ œ w
L’a
˙ w ˙ w
- - - - - - - - - - -






.˙ œ ˙ .˙ œ#
er, l’a er fa gra
˙ w ˙ w
Ó ˙ ˙ ˙a ˙ ˙
e di so
˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
to e di so
˙ w ˙ w
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
a viOac cen ti
˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙
a viOac cen ti,
˙ w ˙ w
œ œ œ œ# œ œ œ œ w
L’a
„
˙ w ˙ w
- - - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
The edition and translations are copyright ©2012 the editor, translators, The University of Birmingham and The University of Heidelberg. They may be 
freely downloaded for study or performance (including commercial recordings) provided that the edition and translations are properly acknowledged. 
Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder(s).
www.ascima.bham.ac.uk
6. ZEFIRO TORNA E DI SOAVI ACCENTI
(Ottavio Rinuccini)
CLAUDIO MONTEVERDI
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6. ZEFIRO TORNA E DI SOAVI ACCENTI
(Ottavio Rinuccini)
Zephyrus returns and with his gentle accents
Makes the air pleasant, and puts his naked foot in the 
water,1
and murmuring among the green leafy fronds
he makes the flowers in the meadow dance.
Their hair garlanded, Phyllis and Chloris
tune their dear and joyful notes of love,
and from the heights and from the valleys low and deep2
the resounding caverns redouble their harmony.
The dawn rises more beautiful in the heavens, and the 
sun
scatters more gleaming gold, purer silver,
adorns Thetis’s fine sky-blue mantle.
I alone, through desolate and abandoned forests,
of the burning [glances] of two beautiful eyes and of 
my torment,
as my fate wills, now I weep, now I sing.
English translation ©2012 John Whenham
1 For an alternative reading of the Italian text see the 
German translation.
2 On the meaning of this line, and on Monteverdi’s setting 
of the word ‘low’ with high notes in the tenor voice, see Tim 
Carter, ‘Two Monteverdi Problems and Why They Matter’, 
The Journal of Musicology, 19 (2002), 417-33, esp. 423-6.
Zephyr kehrt wieder und macht mit sanften Klängen
die Luft gewogen, löst der Welle vom Eise den Fuß1
und lässt, in grünen Blättern murmelnd,
beim schönen Klang die Blumen tanzen auf den Wiesen.
Das Haar bekränzt, bringen Filli und Clori
angenehm heitere Töne der Liebe hervor
und von den Bergen und aus tiefstem Innern der 
Täler2
verdoppeln wohlklingende Höhlen die Harmonie.
Lieblicher steigen Morgenröte und Sonne am Himmel 
empor,
mit glänzenderem Gold und reinerem Silber
ist der himmelblaue schöne Mantel der Thetis geziert.
Nur ich allein in verlassenen, einsamen Wildnissen
beweine oder besinge bald, ganz wie es mein Schicksal 
will,
die Glut zweier schöner Augen und meine Qual.
German translation ©2012 Joachim Steinheuer
1 Eine alternative Lesart des italienischen Textes findet 
sich in der deutschen Übersetzung.
2 Über die Bedeutung dieser Zeile und Monteverdis 
Vertonung des Wortes ‘ime’ mit hohen Noten in der 
Tenorstimme, siehe Tim Carter, Two Monteverdi Problems 
and Why They Matter, in: The Journal of Musicology, 19 
(2002), S. 417-33, bes. S.423-6.
 Zefiro torna e di soavi accenti
 l’aer fa grato e ’l piè discioglie a l’onde,1
 e mormorando tra le verdi fronde
 fa danzar al bel suon sul prato i fiori.
5 Inghirlandato il crin, Fillide e Clori
 note tempran d’Amor care [e] gioconde,
 e da monti e da valli ime e profonde2
 radoppian l’armonia gl’antri canori.
 Sorge più vaga in ciel l’aurora, e ’l sole
10 sparge più lucid’or, più puro argento
 fregia di Teti il bel ceruleo manto.
 Sol io per selve abandonate e sole
 l’ardor de due begl’occhi e ’l mio tormento
 come vol mia ventura or piango, or canto.
1 Per una possibile lettura alternativa di questo verso, vedi 
la traduzione tedesca.
2 Sul significato di questo verso e riguardo al modo di 
musicare da parte di Monteverdi la parola «imo» con note 
acute nella voce del tenore, vedi Tim Carter, «Two Monteverdi 
Problems and Why They Matter», The Journal of Musicology, 
19 (2002), 417-33, spec. 423-6.
